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A study on construction, reconstruction and renovation 
of “cité-jardin du Plessis-Robinson”
Akira Ohtsubo
Department of Human Environmental Sciences, School of Human Environmental Sciences
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya, 663-8558, Japan
In the 1920s and the 1930s, many housing estates were built around European large cities. In France they 
were called “Cité-Jardin”. There is one of these housing estates named “Cité-Jardin du Plessis-Robinson” at 
the southern outskirt of Paris. But this housing estate and the City of le Plessis-Robinson have many prob-
lems because of the lack of maintenance of buildings after the WW II and the circumstances of construction 
and also its geometry. So this housing estate was rehabilitated and reconstructed in some phases. Reconstruct-
ed areas had been designed to resolve these problems. The last area of reconstruction named “La nouvelle ci-
té-jardins” got “le Grand prix européen de l＇urbanisme en 2012”. The author extracted some suggestions for 
the rehabilitation of Japanese housing estates from the planning and design of these reconstructed areas.











20 世紀における同市及び団地の歴史を Table 1
に概観する（Fig.2 ～ 5 に団地配置の変遷を示す）．




町ロバンソンは，19C 末から 20C 初頭にかけてパリ市民が遊興に訪れる遊技場付きの大衆向けダンスホールで知ら
れていた．1909 年に両者が合併し「ル・プレシ = ロバンソン」と呼ばれるようになったが，人口はまだ 600 人程であっ
た．鉄道は，1893 年にソー線が延伸されたのに伴い，ロバンソンの駅が現在の位置に開設された．
1910 年代 セーヌ県低廉住宅公社長官アンリ・セリエは英国の田園都市の影響を受け，パリに集中する人口の受け皿として












144 戸の集合住宅，73 戸の連棟型，二戸一ないしは戸建て住宅と 6 軒の店が完成した．
一方，政府はルシュール法等で，負担が少ない長期ローンにより国民に持ち家を奨励してきた．1923 年頃から，
団地の北側にあったコルベール池の周りには，小区画の宅地開発が始まり，庭付きの小住宅が建設された．









高台の中央通りの両側に，街区型で通りの直線性を保持する効率的な U 型の 4 ～ 5 階の建物が並ぶ構成で，1931
～ 1939 年の間に約 2000 戸が建設された．1933 年にアンリ・セリエ公園の南縁に 24 戸の別な低層住宅も建設された．
ドルタイユの計画案（Fig.2）は更に南西部まで計画されていたが，建設は第二次世界大戦によって中断された（Fig.3）．








高台の残りの部分には 1950 年代に HLM の大規模な団地が建設された（Fig.4）．1980 年代までに，同市の人口は
21,000 人となったが，その約 75％が社会住宅の住民だった．更に，かつてロバンソンの村に活況をもたらした大衆
キャバレーも 1970 年前後には斜陽になり，店を畳むところが増え始めた．1970 年代前半の経済危機の上昇に伴い，











Fig.  1.  ル・プレシ = ロバンソン市の地形の高低（標高）
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Fig.  2.  ドルタイユの全体配置計画図（1932年）
Fig.  4.  1970-80 年代の田園都市＆ HLM の配置図 Fig.  5.  2011 年の田園都市＆ HLM の再生状況の配置図
Fig.  3.  1948 年のプレシ・ロバンソン田園都市の配置図
Fig.  2.  の配置計画の建設が途中で中断されている


































かし，Table 1 の 1930 ～ 40 年代の項に示した様
な事情から，団地は憲兵隊宿舎となった．
Fig.  7.  1937 年の高所田園都市（東から西を観る）
出典 : fr.golden map.com/Plessis-Robinson
第二次世界大戦後は，ドルタイユの計画（Fig.2
参照）の残りの部分とその周辺も含んで，HLM










市としての中心が建設されてこなかった．Fig.  6.  低所田園都市の写真と住宅設計図
出典：文献 5





























































がった．1995 年に市長が再選され，市は 2000 年
までに開発業者を十分に集めることが出来た．


































れた．小集合住宅は 1991~1992 年の間に 102 戸が








市建替えのフェーズ I および II は，1997 年に完








□ 1990 年代更新サンプル街区（Fig.5 赤枠）概要：




住棟が，HLM92（オー = ド = セーヌ住宅公社）に
より建替えられた．従前は建物高さが 4 ～ 5 階で
あった構成が，更新後には 6 階建て住棟 3 棟によ
る構成に変更された．1990 ～ 1999 年間の本街区























Table 2.  街区の事業前後の諸元比較（文献 2 より）
1990 年 1999 年
土地面積 約 2.1ha
用途地域 住宅専用地区 住宅専用地区
住戸数 130 戸（62 戸／ ha） 181 戸（86 ／戸 ha）
総ネット床面積 10,400m2 14,480m2
容積率 約 50％ 約 70％
居住者数 185 人（1.4 人／戸） 511 人（2.8 人／戸）
人工密度 88 人／ ha 243 人／ ha
土地利用計画 土地利用計画無し
事業の根拠法 ZAC 外
Fig.  9.  1990 年代の高所田園都市の建替え街区
筆者撮影







250 戸を含む約 1,300 戸の住宅と，6,000m2 の店
舗や公共用途で構成されている．





















Fig.  12.  新田園都市内の既存棟を改修した賃貸住宅（左）
筆者撮影
ザビエル・ボールのアトリエの主導で，12 人



















Institut national de la statistique et des ètudes èconomiques
Fig.  10.  新田園都市のドゴール将軍通り沿いの景観
筆者撮影































































































































1 ） Ville du Plessis-Robinson, 《PLU du Plessis- Robinson - 
Rapport de présentation》
2 ） Institut d＇aménagement et d＇urubanisme de la Région 
Ile-de-France, 《Les Construction de le tissu urbain ex-
istant》, Décembre 2007
3 ） Société d＇économie mixte du Plessis-Robinson,  《Le 
Journal de la Cité-Jardins No.3》, Mai 2008
4 ） Ville du Plessis-Robinson, 《Le archives numérisées, 
Plan du Plessis-Robinson 1932 & 1948》
5 ） Ville du Plessis-Robinson, 《Histoires d＇archives no.15, 
Plan d＇un pavillon de la cité-jardin》
6 ） Libération, 《Une cité de la grande banlieue parisienne 
est vouée à une prochaine démolition.》, 19 Octobre 1990
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Improving menu-planning skills 
—Development of a “support tool” for menu planning —
Mari Kitamura
Department of food science and Nutrition, School of Human Environmental Sciences,  
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
To provide an educational reference guide that can serve as a“support tool”for menu planning, and there-
by improve the menu-planning skills of its users, we conducted a questionnaire survey of 276 female under-
graduate students pursuing the dietitian profession regarding their views and attitudes toward menu planning, 
and developed a reference guide booklet to menu planning based on the survey results. The survey revealed 
that 50％ of these students did not like menu planning, 81％ found it difﬁcult, and 65％ were not comfort-
able with it, largely due to, according to their responses,“a limited knowledge concerning weights of food 
items, particularly in terms of appropriate portion sizes of vegetables”. Hence, the booklet was designed to 
provide information on vegetables, consisting of: 1） a menu section showing 22 dishes, along with their pic-
tures and ingredient information, such as the weights of food items used; 2） a food-item section presenting 
31 types of vegetables, along with information on their weights; and 3） appendices including a food calendar 
introducing seasonal food variations. The booklet received positive feedback from its viewers in a question-
naire survey. It is suggested that this reference guide reﬂected the needs of individuals who were not comfort-
able with menu planning, and may also have the potential as a useful resource for nutrition education in menu 
planning and cooking.























管理栄養士をめざす大学 4 年生 女子 137 名，

































































華スープ」の 11 項目の選択肢から 3 項目回答させ




























器（お茶碗 幅 11.5cm, 高さ 6.0cm，丼 幅 10.2cm, 
高さ 7.9cm，メイン皿 幅 19.5cm, 高さ 3.0cm，長
皿（焼き魚皿） 幅 20.2cm, 高さ 2.5cm，グラタン皿 
幅 15.7cm, 高さ 5.0cm，シチュー皿 幅 23.0cm, 高
さ 3.2cm，スープ皿 幅 11.5cm, 高さ 6.5cm，汁碗 
幅 10.2cm, 高さ 6.7cm，茶碗蒸し 幅 7.0cm, 高さ 
8.2cm，小鉢 幅 13.0cm, 高さ 4.5cm，サラダボー



































は 43 名（15.6％），「やや難しい」と答えた者は 119
名（43.1％），「難しい」と答えた者は 107 名（38.8％）
であった．献立作成の得意度では「得意」と答えた














のしやすさ」82 名（29.7 ％），「量・品数」72 名
（26.1％），「旬」63 名（22.8％），「調理形態」56 名
（20.3％），「その他」5 名（1.8％）であった．









































ル ス ロ ー」45 名（16.1 ％），「ご ま 和 え」44 名
（15.8％），「ふろふき大根」35 名（12.5％），「グリー







ンスープ」82 名（29.4 ％），「中華スープ」73 名






































（1 人 3 つ回答）






























腐」226 名，「わかめ」214 名，「玉ねぎ」115 名，「油
揚げ」95 名，「大根」93 名，「青ネギ」85 名，「に
んじん」54 名「じゃがいも」44 名が多数派の回答
Table 3.  Selected dishes for the booklet
項　目 回答数（人） 回答数（％） 項　目 回答数（人） 回答数（％）
主食 炊き込みご飯 150 53.8 主菜 肉じゃが 122 43.7
親子丼  67 24.0 ハンバーグ  94 33.7
オムライス  59 21.1 ロールキャベツ  92 33.0
ちらし寿司  56 20.1 八宝菜  61 21.9
筍ご飯  46 16.5 春巻き  60 21.5
炒飯  44 15.8 コロッケ  59 21.1
三色丼  38 13.6 酢豚  57 20.4
巻きずし  22  7.9 白菜のクリーム煮  56 20.1
栗ご飯  20  7.2 チンジャオロース  42 15.1
雑炊  20  7.2 シチュー  40 14.3
豆ご飯  19  6.8 野菜炒め  40 14.3
赤飯  17  6.1 ギョーザ  35 12.5
かき揚げ  28 10.1
カレー  26  9.3
天ぷら  23  8.2
項　目 回答数（人） 回答数（％） 項　目 回答数（人） 回答数（％）
副菜 茶碗蒸し 136 48.7 汁物 ミネストローネ 151 54.1
ひじきの煮物 122 43.7 みそ汁 119 42.7
きんぴらごぼう 118 42.3 豚汁 108 38.7
筑前煮 116 41.6 けんちん汁  86 30.8
かぼちゃの煮物 114 40.9 コーンスープ  82 29.4
お浸し  76 27.2 中華スープ  73 26.2
若竹煮  69 24.7 すまし汁  52 18.6
酢の物  60 21.5 コンソメスープ  50 17.9
揚げ茄子  57 21.5 かす汁  50 17.9
白和え  54 19.4 オニオンスープ  42 15.1
さといもの煮物  48 17.2 若竹汁  22  7.9
卯の花の炒り煮  48 17.2
今回のツールで採用した料理高野豆腐の含め煮  48 17.2
煮豆  46 16.5
コールスロー  45 16.1
ごま和え  44 15.8
ふろふき大根  35 12.5
グリーンサラダ  34 12.2
酢みそ和え  32 11.5
煮浸し  26  9.3
五目豆  24  8.6
浅漬け  17  6.1
からし和え  14  5.0
なます  13  4.7




228 名，「トマト」208 名，「きゅうり」176 名，「キャ
ベツ」136 名，「玉ねぎ」62 名，「ブロッコリー」










各 23 名，「きゅうり」20 名，「ピーマン」18 名，「か
ぼちゃ」「大根」各 17 名，「ブロッコリー」14 名，「白
ネギ」13 名，「白菜」12 名，「なす」11 名，「もやし」






















Table 4.  The main ingredients of a dish
料理 具材 回答数（人） 料理 具材 回答数（人） 料理 具材 回答数（人）
みそ汁 豆腐 226 サラダ レタス 228 野菜炒め キャベツ 227
わかめ 214 トマト 208 にんじん 226
玉ねぎ 115 きゅうり 176 玉ねぎ 152
油揚げ 95 キャベツ 136 ピーマン 149
大根 93 玉ねぎ 62 もやし 127
青ネギ 85 ブロッコリー 43 豚肉 87
にんじん 54 にんじん 40 しめじ 15
じゃがいも 44 コーン 35
ハム 25
Table 5. Vegetables used for menu-planning
野菜の種類 回答数（人） 野菜の種類 回答数（人） 野菜の種類 回答数（人）
キャベツ 31 白ネギ 13 れんこん 2
にんじん 30 白菜 12 チンゲン菜 2
トマト 29 なす 11 しそ 2
玉ねぎ 25 もやし 10 青ネギ 2
レタス 23 みつば  5 にら 1
ほうれん草 23 水菜  5 たけのこ 1
きゅうり 20 しょうが  4 さやえんどう 1
ピーマン 18 オクラ  4 さやいんげん 1
大根 17 小松菜  3 アボカド 1
かぼちゃ 17 ごぼう  3
ブロッコリー 14 アスパラガス  3











① Menu section ② Food-item section
③ appendices
Fig.  1.  The contents of a booklet







































































Fig.  3.  Feedback of the booklet（2）





































































































2 ） 総務省統計局編：家計調査年報平成 23 年（2011）日
本統計協会，東京
3 ） 小笠原佳子，倉田澄子，武蔵丘短期大学紀要 11，
51-56（2003）
4 ） 市川晶子，家庭科・家政教育研究 7，29-37（2012）
5 ） 児玉ひろみ，淑徳短期大学研究紀要 50，171-186
（2011）
6 ） 森田律子，富山短期大学紀要 42，159-165（2007）











































Prognostic nutritional factor of Patients undergoing Percutaneous  
endoscopic gastrostomy in neuromuscular disease specialized hospital．
Miki Kurata1）, Marie Nishi2）, Mariko fujimura3）, Kazuhiro Satonaka4）
1）Department of Food Sciences and Nutrition, School of Human Environmental Sciences, 
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
2）Hirakata Ryoikuen Social welfare corporation
Iryo Fukushi Center Sakura Nutrition Management Office, Hyogo 669-1357, Japan
3）Toneyama National Hospital Nutrition Management Office, Osaka 560-8552, Japan
4）Hyogo-Chuo National Hospital department of medical gastroenterology, Hyogo 669-1592, Japan
Abstract
This study aimed to extract prognostic nutritional factors in patients undergoing percutaneous endoscopic 
gastrostomy in a hospital specializing in neuromuscular diseases. One-year survival analysis was conducted 
using the Cox proportional-hazards model analysis and the log-rank test.
The results of the 1-year survival analysis revealed that patients with a preoperative tracheotomy, patients 
who required nutritional support through the digestive tract and high levels of serum albumin （Alb） and he-
moglobin （Hb） were more likely to survival. Analysis of long-term survival using the log-rank test identiﬁed 
Alb more than 3.5g/dl, PNI more than 40, Hb more than 12g/dl and requiring a preoperative tracheotomy or 
nutritional support through the digestive tract as signiﬁcant variables. According to the Cox proportional-
hazards model, the presence or absence of tracheotomy and Alb were identiﬁed as preoperative prognostic 
nutritional factors.
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患者の 1 年死亡率が 35.8％～ 55％ 4-6），本邦では























39 症例，男性 35 症例）を対象とした．
全対象を 1 年生存群，死亡群に分類し，Table 1
の調査項目を用いて 2 群間比較を行った．次に，
Logrank 検定による生存解析を Fig.1 に示すカッ
トオフを用いて，3 ヶ月，6 ヶ月，1 年時点で行っ
た．
統計学的検定法として，2 群間の比較には，










対象の背景を Table 2 に示す．年齢の中央値は
78 歳，男性 35 症例，女性 39 症例，入院から
PEG 施行までの日数の中央値は 49 日，疾患の内
訳は，神経筋疾患 37 症例（50％），脳血管疾患 20
症例（27％），認知症 11 症例（15％），その他 6 症
例（8％）である．糖尿病は 13 症例（18％），NST
依頼症例は 43 症例（58％），コミュニケーション
レベルは，良好 19 症例（25.7％），普通 33 症例
（44.6％），不可 22 症例（29.7％）である．気管切開
有り症例は 12 症例（16.2％），術式は Pull 法 58 症
例（78.4％），Introducer 変法 15 症例（20.3％），開
腹 1 症例（1.4％）である．誤嚥性肺炎有り症例は
43 症例（58.1％），食道裂孔ヘルニア有り症例は
31 症例（41.9％）であった．BMI 値 16.6kg/m2，Alb
値 3.2g/dl，PNI39.5，Hb 値 11.6g/dl，TLC-
1346mm3，CRP 値 1.1mg/dl であった．また消化
管のみ使用症例は 30 症例（40.5％）であった．









BMI : Body Mass Index 　Alb : 血清アルブミン
PNI14）: Prognostic nutritional index=（10 × Alb）+（0.005 × TLC）
Hb : 血清ヘモグロビン値　TLC : 総リンパ球数
CRP : C 反応性たんぱく質




























存群 9 症例（26％），死亡群 3 症例（8％）と，生存
群で高率であった（p<0.05）．Alb 値は，1 年生存



































（消化管のみ／ PN 併用／ PN のみ）
30/17/27
Value are expressed as median（inter-quartile range）
＊Values are expressed as number.






年齢（歳） 77（72-82） 79（75-85） 0.10
性別（男／女）‡ 14/21 21/18 0.23
入院から PEG 施行までの日数 40（8-137） 67（15-148） 0.45
糖尿病（無／有）‡ 29/6 32/7 0.93
NST 依頼（無／有／不明）‡ 12/21/2 12/22/5 0.93
コミュニケーションレベル（良好／普通／不可）‡ 9/14/12 10/19/10 0.68
気管切開（無／有）‡ 26/9 36/3 0.04 ＊
術式（pull 法／ Introducer 変法／開腹）‡ 28/6/1 30/9 0.57
誤嚥性肺炎の既往（無／有）‡ 15/20 16/23 0.83
食道裂孔ヘルニア（無／有／不明）‡ 21/12/2 19/19/1 0.25
BMI（kg/m2） 17.9（15.1-20.8） 16.0（14.6-20.2） 0.23
Alb（g/dl）† 3.4（3.0-3.6） 3.1（2.7-3.4） 0.04 ＊
PNI † 42（38-44） 38（34-42） 0.17
Hb（g/dl）† 12.1（10.9-13.1） 11.4（10.2-12.4） 0.05 ＊
TLC（mm3） 1346（926-1649） 1405（947-1781） 0.96
CRP（mg/dl） 0.6（0.1-4.0） 1.1（0.4-2.2） 0.72
栄養補給方法‡（消化管のみ／ PN 併用／ PN のみ） 20/6/9 10/11/18 0.02*
Value are expressed as median（inter-quartile range）
‡ Values are expressed as number.
＊value indicates a statistical signiﬁcance.
Mann-Whitny U-test
‡ x2-test
† Student＇s t-test 






た．また Alb 値 3.5g/dl 以上，Hb 値 12g/dl 以上，





PEG 施行後 1 年生存に最も影響を与える術前
栄養因子は，気管切開の有無（ハザード比（HR）
0.24：95 ％信頼区間（Cl）0.07 ～ 0.78）と Alb 値
（HR0.25：95％ Cl0.11 ～ 0.57）であった（Fig.2）．
有意差が認められた気管切開の有無と Alb 値に
ついて，kaplan-Meier 法にて生存曲線を図式化し
たものを Fig.3-4 に示した．（Fig.3-4）． 
???
神経筋疾患専門病院において，PEG を施行し
Table 4.  術前背景及び臨床指標と生存率の関係（Logrank 検定）
術前因子 カットオフ
P-value
3 ヶ月 6 ヶ月 1 年
年齢（歳） 78 0.94 0.79 0.17
性別 男 vs 女 0.24 0.90 0.46
入院から PEG 施行までの日数 49 0.18 0.08 0.15
糖尿病 無 vs 有 0.97 0.35 0.81
NST 依頼 無 vs 有 0.71 0.37 0.87
コミュニケーションレベル 良好 vs 普通 vs 不可 0.50 0.94 0.68
気管切開 無 vs 有 0.11 0.06 0.05 ＊
術式 Pull 法 vs　Introducer 変法 0.72 0.30 0.50
誤嚥性肺炎の既往 無 vs 有 0.52 0.68 0.75
食道裂孔ヘルニア 無 vs 有 0.12 0.33 0.20
BMI（kg/m2） 18.5 0.59 0.37 0.61
Alb（g/dl） 3.5 0.13 <0.01 ＊ 0.04 ＊
PNI 40 0.08 0.04 ＊ 0.10
Hb（g/dl） 12 0.22 0.05 ＊ 0.02 ＊
TLC（mm3） 1200 0.36 0.86 0.56
CRP（mg/dl） 1.1 0.65 0.78 0.93
栄養補給方法 消化管のみ vsPN 併用 vsPN のみ 0.58 0.04 ＊ 0.02 ＊
＊value indicates a statistical signiﬁcance.
Fig.  2.  1 年生存に影響する術前栄養因子
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た患者の 1 年生存率は 47.3％，死亡率は 52.7％で
あった．本邦の一般病院における PEG の予後調




















Alb 値 3.5g/dl 以上，PNI40 以上，Hb 値 12g/dl 以上，
消化管のみを使用した栄養補給症例で生存期間が
有意に長期であった．これまで脳血管疾患や認知
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Fig.  4.  Alb 別にみた累積生存率
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Surface Properties and Comfortability of  
Ramie Textiles as Cool Materials  
Case of “Ojiya-chijimi”
Yumiko Takemoto, Tsumuko Okuno
Department of Human Environmental Sciences, School of Human Environmental Sciences,
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
Linen textiles have drawn much attention as cool materials in recent summer season.  Ojiya-chijimi is the 
ramie textile given a beautiful crinkled or crepe-like texture by the procedure called ‘SHIBODATE’ during 
‘YUMOMI’, which consists of soaking in hot water, rubbing to remove starch and trampling or crumpling. 
From such distinctive production techniques, Ojiya-chijimi represents Japanese linen and ramie fabrics as 
Japanese traditional products and country’s intangible cultural heritages registered by UNESCO.  Hereafter, it 
is important to inherit and develop their traditional technique, and produce new market to increase the de-
mand.  In recent years, new attempt has been made to apply Ojiya-chijimi to other various products such as 
western clothes and bedclothes in addition to traditional Japanese clothes.
In this study, we explained characteristics of Ojiya-chijimi and examined to evaluate comfortability of Oji-
ya-chijimi-fu for bed sheets by comparing with other natural materials.  It was found that Ojiya-chijimi-fu 
tends to change in the crepe-like texture by friction to the direction against crepe-like creases and drying un-
der the ﬁxed state.  Moreover, it was proved that Ojiya-chijimi-fu has excellent moisture-desorbing property 
for bed sheets compared with other materials.























Fig.  1.  The creation of crepe-like texture 
of Ojiya-chijimi-fu.
Fig.  2.  Exposing procedure of Ojiya-chijimi-fu on snow in 






























C1 Ramie Plain 320 27 22
C2 Ramie Plain 330 27 21
C3 Ramie Plain 320 27 22
C4 Ramie Plain 310 27 22



















5 階南側屋外にて，5 月～ 7 月の 70 日間曝露をお
こなった．曝露試料は縦 8cm ×横 4cm の大きさ
とし，屋外南側 45°の角度に設置した曝露台に試









（綿 100％の平織 1 種とワッフル織 2 種，ラミー
100％の平織）と，小千谷縮布のシーツ用生地（新
潟県小千谷市の水田株式会社より提供）を用いた．




















































Chijimi Ramie Plain 282 29 25
Ramie Ramie Plain 380 18 17
Cotton Cotton Plain（Cord） 359 46 18
CW8 Cotton Wafﬂe（8-shaft） 368 27 22
CW16 Cotton Wafﬂe（16-shaft） 295 35 24












































Fig.  6.  Photos of the original samples and those exposed for 















Fig.  5.  the original sample and the sample rubbed 
to 500 times.




















Fig.  7.  SEM photographs of C2 ﬁbers after exposure for 




































Ramie 及び Chijimi の寸法変化が少なく，それに
比べて綿素材の試料はどれも洗濯回数にともなっ
て収縮し続け，特に綿ワッフル織でより密に織ら
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  Change in dimension for (a) length and (b) breadth






























































































25?, 80?RH 25?, 40?RH
Fig.  10.
  Change in absorption and desorption of moisture
????regain of the samples.


























Chijimi Ramie Cotton CW8 CW16
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K 市 M 施設（以下，M 施設）入所者 24 名を対象
者とした．施設管理栄養士協力の元，日常の食事
に発酵 L 型カルシウム（CV カルシューム）を添加
した 18 名を Ca group（男性 5 名，女性 13 名）とし，
発酵 L 型カルシウム（CV カルシューム）を添加し
ない 6 名を Control（男性 1 名，女性 5 名）とした．
調査期間は 2012 年 4 月から 2013 年 3 月までとし
た．
2??? L?????????????
本研究では，発酵 L 型乳酸カルシウム（CV カ




Effectiveness of the ingestion of fermentation calcium  
L-lactate （CV calcium） to the elderly people
Shino Takahashi, Kayoko Maeda
Department of Food Sciences and Nutrition, School of Human Environmental Sciences,  
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558. Japan
Abstract
This study added fermentation calcium L-lactate （CV calcium） in an everyday meal for resident of nursing 
home for the elderly in the long term and evaluated calcaneus by osteo-sono assessment index and we exam-
ined the effectiveness of the ingestion fermentation calcium L-lactate （CV calcium）. We were not able to ob-
tain a result indicating the effectiveness of the ingestion of fermentation calcium L-lactate （CV calcium）, be-
cause a change was not seen in a result of the bone density measurement. However, it may be suggested that 
fermentation calcium L-lactate （CV calcium） is effective to easily take in calcium. The because it is easy to 
cook to have high water solubility and the taste of the meal does not change.




カルシュームには，1g 中約 130mg のカルシウム
が含まれており，米 2 合に対し CV カルシューム














OSI ＝ TI × SOS2
調査開始日の 2012 年 4 月の測定を介入前，
2012 年 10 月の測定を中間，調査終了の 2013 年 3
月の測定を介入後とした．
アンケート調査は，簡易栄養状態評価 2, 3）（Mini 
Nutritional　Assessment®； 以 下 MNA®， ネ ス レ















態良好」，17 ～ 23.5 ポイントを「低栄養のおそれ


















を起こせますか．の 12 問である．各設問とも 3
つの選択肢があり，1 に回答の場合は 1 点，2 に























備等で 8 名を除いた Ca group13 名（男性 3 名，女
性 10 名），Control 3 名（女性 3 名）を最終解析対
象者とした．対象者の特性を表 1 に示す．平均年
齢は Ca group 81.5 ± 4.2 歳，Control 89.7 ± 3.5 歳
であり，有意な差がみられた（p<0.01）．BMI は両
群間に有意な差はみられなかった．ADL は Ca 
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M 施設の給与栄養量状況を表 2 に示す．2012
年 4 月から 2013 年 1 月にかけての平均的な給与
栄養量はエネルギー 1592.3 ± 15.6kcal，蛋白質







みの結果とした．Ca groupは介入前 2.091± 0.042，
中間 2.121 ± 0.043，介入後 2.089 ± 0.036 であり，
Controlは介入前2.027±0.105，中間2.105±0.132，
介入後 1.966 ± 0.097 であった．両群共に介入前
後において大差はなかった．
4????????
アンケート調査の結果を表 3 に示す．MNA® に






い 33.3％，いいえ 66.7％であった．ここ 1 ヶ月間


















し，発酵 L 型乳酸カルシウム（CV カルシューム）
Table 1.  Characteristics of subjects
2012.4 2013.3
Ca group Control Ca group Control
Men/Women 3/10 0/3 － －
Age（yrs）  81.5±4.2  89.7±  3.5## － －
Height（cm） 145.5±9.3 133.1±12.1 － －
Weight（kg）  51.3±8.4  39.3±  8.5# 51.5±7.2 39.4±9.8＊
BMI（kg/m2）  24.3±4.2  22.0± 2.1 24.6±4.1 22.0±2.6
ADL  17.8±6.3   8.0± 7.0# 18.3±6.2  9.3±2.9＊
Values are mean ± SD
BMI=body mass index, ADL=activities of daily living
##p<0.01, #p<0.05 compare to Ca group（2012.4）, t-test
＊p<0.05, compare to Ca group（2013.3）, t-test
Table 2.  Practiced amount of nutrient
Nutirent 2012.4 2012.9 2013.1
Energy（kcal） 1578 1590 1609
Protein（g） 60.1 59.4 58.1
Fat（g） 39.3 39.1 42
Calcium（mg） 585 563 552
Iron（mg） 9.3 7.6 7.4
Retinol（μg） 114 114 126
Vitamin B1（mg） 0.69 0.68 0.69
Vitamin B2（mg） 1.02 0.97 0.95
Vitamin C（mg） 62 60 59
Salt（g） 7.9 7.8 7.8
Fig.  1.  Result of the bone density mesurement
　　　　　  Values are mean ± SE

































































食事に発酵 L 型乳酸カルシウム（CV カルシュー
ム）を添加し，観察を続けることの必要性が推察
された．
























MNA® 栄養状態良好 6（46.2） 0（0.0） 0.238
低栄養のおそれあり 6（46.2） 2（66.7）
低栄養 1（7.7） 1（33.3）
一日に連続して約 15 分間歩きますか？（屋内含む） はい 9（69.2） 1（33.3） 0.247
いいえ 4（30.8） 2（66.7）
ここ 1 ヶ月間の外出頻度はどれくらいですか？ 5 回以上／週 1（7.7） 0（0.0） 0.085
3 ～ 4 回／週 0（0.0） 1（33.3）
1 ～ 2 回／週 7（53.8） 0（0.0）
しない 5（38.5） 2（66.7）




Values are the number of answeres（%）
χ2-test
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Ammonia-adsorption capacity of used tea leaves 
by the treatment of metallic ions.
Kasumi Miyamoto, Kazuyoshi Seguchi
Department of Human Environmental Sciences,  School of Human Environmental Sciences, 
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
Ammonia-adsorption capacity of tea leaves and milk carton paper ［MCP］ was investigated by the method 
of Kitagawa’s precision gas detector tube by use of a 2ℓ PET bottle.   Samples of tea leaves were untreated 
one ［UT-TL］, one treated with boiling water ［TB-TL］, one treated with the mixer of TB-TL ［TM-TL］, and 
one treated with some metallic ions to TM-TL  [TM-TL-M] .  As results, the ammonia-adsorption capacity 
was following order;  ［TM-TL-M］＞＞［TM-TL］＞［TB-TL］＞［UT-TL］＞＞［MCP］.  In particular, the 
treatment with Fe, Cu, and Al ions made the adsorption capacity more effective, and the bad-smelling ammo-
nia was completely removed in one hour.  These results were elucidated from the viewpoints of neutralization 
with polyphenols and proteins included in tea leaves as well as the complexing action of ammonia with me-
tallic ions.












圧力鍋に水 800ml と市販の煎茶（TL）15g を入



















12 水和物，硫酸銅 5 水和物，硫酸アルミニウム




























20 分後，40 分後，1 時間後の計 4 回を基本とした．
北川式アンモニア検知管は光明理化学工業（株）製
の 105SB（測定範囲 50~900ppm）と 105SC（測定範
囲 5~260ppm）を 用 い た． 試 料 は MCP，UT-TL，
TB-TL，TM-TL，TM-TL-M，MCP-M を 用 い た．
























時間後のアンモニア濃度との比 Ct /Co をアンモニ






を煮沸処理した TB-TL，未処理茶葉の UT-TL に
ついて，アンモニア吸着性を検討した．その結果




茶葉については UT-TL は，1 時間後のアンモニ
ア残存濃度が約 60％あるのに対し，煮沸処理し




































?calculated value for Blank
?measured value for Blank
?calculated value for PP-bag
?measured value for PP-bag
Fig.  1.
  Change in both measured and calculated concen-
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Fig.  2.
  Change in concentration ratios of ammonia ?Ct /Co?

























  Effect of the amount of TM-TL on change in
???  concentration ratios of ammonia ?Ct /Co? .























TM-TL に 対 し，6 種 の 金 属 イ オ ン Na＋，Fe
（Ⅱ）2＋，Fe（Ⅲ）3＋，Cu（Ⅱ）2＋，Al3＋，Ni2＋で処理
したものをそれぞれ，TM-TL-Na，TM-TL- Fe（Ⅱ），
TM-TL- Fe（Ⅲ）， TM-TL- Cu（Ⅱ）， TM-TL- Al ，
TM-TL-Ni とする．金属処理により，茶葉の色に
肉眼観察で顕著に変化が認められたものは Fe
（Ⅱ）2＋，Fe（Ⅲ）3＋の処理で Fig. 4 に示すように，
いずれも茶葉が黒化した．他の金属イオン処理で
Fig.  4.  Photos of tea leaves before and after treatment with 
metallic ions.
TM-TL TM-TL-Fe（Ⅱ） TM-TL-Fe（Ⅲ）













  Change in concentration ratios of ammonia
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Initiation of protein association in tofu formation 
by metal ions
Arii Yasuhiro and Takenaka Yasuyuki






Magnesium chloride concentration-dependent for-
mation of tofu-like precipitate with different physi-
cochemical properties
Arii Yasuhiro and Takenaka Yasuyuki







Eating History Affects Food Palatability in Young 
Japanese Females
Rie Horiuchi, Ram B. Singh, Fabien De Meester, 
Douglas W. Wilson, Lekh R Juneja and Toru Taka-
hashi. 










施行した 382 名（男 268 名，女性 114 名，平均年
齢 59.6±19.5 歳）を対象とし，入院時 BMI，血清
アルブミン（Alb），CRP，空腹時血糖（FBS），TLC，
PNI を retrospective に検討した．結核菌陰転化に
入院時 PNI，CRP，GLU が影響していた．血清
Alb 値は 50 歳未満の結核患者において陰転化を
規定する因子として重要なマーカーであることが
明らかとなった．
The impact of nutrition and glucose intolerance on 
tuberculosis development in Japan.
Seiji Hayashi, Mika Takeuchi, Kazuyoshi Hatsuda, 
Kanako Ogata, Miki Kurata, Tamaki Nakayama, Yukio 
Ohishi, and Hideji Nakamura
INT J TUBERC LUNG DIS, 18（1）：84-88（2014）
　TB is decreasing favorably; however, Japan is still 
categorized as an intermediate-burden country. In this 
regard, we aimed to identify the metabolic and nutri-
tional state risk factors for the development of TB.In 




2013 年 4 月～ 2014 年 3 月





















































The Arf GAP SMAP2 is necessary for organized 
vesicle budding from the trans-Goli network and 
subsequent acrosome formation spermatogenesis.
Funaki T, Kon S, Tanabe K, Natsume W, Sato S, Shi-
mizu T, yoshida N, Wong WF, Ogura A, Ogawa T, In-
oue K, Ogonuki N, Miki H, Mochida K, Endoh K, Yo-
mogida K, Fukumoto M, Horai R, Iwakura Y, Ito C, 
Toshimori K, Watanabe T, Satake M.
Mol. Biol. Cell. 24（17）：2633-2644,（2013）
　ARF GAP （ADP ribosylation factor GTPase acti-

























Effects of long-term oral administration of Arachi-
donic acid and Docosahexaenoic acid on the im-
mune functions of young rats.
Juman, S., Hashimoto, M., Katakura, M., Inoue, T., 






Antioxidant Action of Solid Preparation of Xing-
naojing in SHRSP.
Liu, Y., Yasui, N., Kishimoto, A., Sun, J. and Ikeda, K.,
Nat Prod Commun., 8（5）, 627-628（2013）
　漢方薬である Xingnaojing には抗酸化作用があ
ることを SHRSP ラットを用いて明らかにした．
Caffeic acid phenethyl ester suppresses oxidative 
stress in 3T3-L1 adipocytes.
Yasui, N., Nishiyama, E., Juman, S., Negishi, H., Miki, 
T., Yamori, Y. and Ikeda, K.,
J Asian Nat Prod Res., 15（11）, 1189-1196 （2013）
　カフェ酸フェネチルエステルに抗酸化作用のあ
ることを培養脂肪細胞で明らかにした．
Effects of amla extract and collagen peptide on 
UVB-induced photoaging in hairless mice.
Fujii, T., Okuda, T., Yasui, N., Wakaizumi, M., Ikawa, 
T. and Ikeda, K.,
J of Functional Food., 5, 451-459 （2013）
　アムラ抽出物に UV 照射による皮膚への影響を
抑制することを明らかにした．
Increased Amplitude of the Circadian Variations in 
Locomotor Activity, Systolic Arterial Pressure, and 
Heart Rate in Congenic Rats derived from SHRSP 
Rats.
Kawamura, H., Mitsubayashi, H., Saito, N., Ikeda, K., 
Kawakami, K. and Nabika, T.,
Clin Exp Hypertens., 35（8）, 574-581（2013）
　SHRSP と WKY のコンジェニックラットでは
心拍数のサーカデアンリズムは WKY に，活動性
は SHRSP により近い状態であったことを示した．
Dysregulated Bile Acid Synthesis, Metabolism and 
Excretion in a High Fat-Cholesterol Diet-Induced 
Fibrotic Steatohepatitis in Rats.
Jia, X., Naito, H., Yetti, H., Tamada, H., Kitamori, K., 
Hayashi, Y., Wang, D., Yanagiba, Y., Wang, J., Ikeda, 
K., Yamori, Y. and Nakajima, T.,
Dig Dis Sci., 58（8）, 2212-2222 （2013）
　新規 NASH モデルラットに胆汁酸代謝の異常
があることを明らかにした．
High-fat-cholesterol diet mainly induced necrosis in 
fibrotic steatohepatitis rat by suppressing caspase 
activity.
Yetti, H., Naito, H., Jia, X., Shindo, M., Taki, H., 
Tamada, H., Kitamori, K., Hayashi, Y., Ikeda, K., 
Yamori, Y. and Nakajima, T., 


















Factors associated with outcome after combined 
steroid and orbital radiotherapy on Graves? oph-
thalmopathy. 
Moriyama K., Matsuda K., Arai H.0, Akamizu T., Ta-
gami T. and Nakao K.
Endocrinology Studies. 3（1）, 19-23 （2013）






Guava leaf extracts promote glucose metabolism in 
SHRSP. ZLeprfa/ Izm rats by improving insulin re-
sistance in skeletal muscle.  
Guo, x., Yoshitomi, H., Gao, M., Qin, L., Duan, Y., 
Sun, W., Xu, T., Xie, P., Zhou, J., Huang, L. and Liu, 
T.,
BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 52. Pub-






ところ，グアバエキスの AMPK や IR 関連シグナ
リング促進により脂肪，糖代謝を改善することが
分かった．
Guava Leaf Extracts Inhibit 3T3-L1 Adipocyte Dif-
ferentiation Via Activating AMPK. 
Yoshitomi, H., Qin, L., Liu, T. and Gao, M.,













Mast cell maturation is driven via a group III phos-
pholipase A2-prostaglandin D2-DP1 receptor para-
crine axis.
Taketomi, Y., Ueno, N., Kojima, T., Sato, H., Murase, 
R., Yamamoto, K., Tanaka, S., Sakanaka, M., Naka-
mura, M., Nishito, Y., Kawana, M., Kambe, N., Ikeda, 
K., Taguchi, R., Nakamizo, S., Kabashima, K., Gelb, 
MH., Arita, M., Yokomizo, T., Nakamura, M., Wata-
nabe, K., Hirai, H., Nakamura, M., Okayama, Y., Ra, 
C., Aritake, K., Urade, Y., Morimoto, K., Sugimoto, Y., 
Shimizu, T., Narumiya, S., Hara, S. and Murakami, M.,
Nature Immunology 14, 6, 554-563 （2013）
線維芽細胞由来 SCF によりマスト細胞から分
泌された PLA2G3 が，隣接する線維芽細胞の L-
PGDS を介して PGD2 の産生を引き起こし，PGD2
がマスト細胞の DP1 に作用するという一連の経
路がマスト細胞の成熟に重要である．
Total synthesis of ???-lantalucratins A and B by 
CAN-mediated oxidative cyclization.
Ogata, T., Sugiyama, Y., Ito, S., Nakano, K., Torii, E., 
Nishiuchi, A. and Kimachi, T.,
Tetrahedron, 69, 10470-10476 （2013）
抗腫瘍活性を有する天然物 Lantalucratin A 及び
B の初のラセミ体全合成を達成した．
A novel one-step synthesis of benzo?b?furo?3, 2-
b?pyridines having an amino group at the 4-posi-
tion from benzo?b?furo?3, 2-d??1, 3?oxazine.
Tabuchi, Y., Kakumoto, Y., Uchimoto, H., Kawasaki, 
I., Ohishi, Y. and Nishide, K.,
Heterocycles, 87（1）, 177-191 （2013）
　Benzo［b］furo［3, 2-d］［1, 3］oxazine 誘導体を
アミン類で処理すると，4- 位にアミノ基を有す
る benzo［b］furo［3, 2-b］pyridine 類が 1 工程で得
られる新規合成反応を見出した．
Novel design and synthesis of a radioiodinated gly-
colipid analog as an acceptor substrate for N-
acetylglucosaminyltransferase V.
Arimitsu, K., Kimura, H., Kajimoto, T., Ono, M., Oh-
momo, Y., Yamashita, M., Node, M. and Saji, H.,





First asymmetric total synthesis of ???-taiwania-
quinol D and ???-taiwaniaquinone D by using in-
tramolecular Heck reaction.
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Ozeki, M., Satake, M., Toizume, T., Fukutome, S., 
Arimitsu, K., Hosoi, S., Kajimoto, T., Iwasaki, H., Ko-
jima, N., Node, M. and Yamashita, M.,
Tetrahedron, 69, 3841-3846 （2013）
　アロマターゼ阻害活性が期待される abeo-abi-
etane 骨格を有するジテルペノイド，（＋）-taiwan-
iaquinol D と（－）-taiwaniaquinone D を初めて合成
した．
Chiral separations by capillary electrophoresis us-
ing proteins as chiral selectors.
Haginaka, J.
Chiral separations: Methods and protocols, 2nd Ed. 





Preparation of magnetic molecularly imprinted 
polymers for bisphenol A and its analogues and 
their application to the assay of bisphenol A in river 
water.
Hiratsuka, Y., Funaya, N., Matsunaga, H. and Hagina-
ka, J.,




Interaction of cepharanthine with immobilized heat 
shock protein 90α ?Hsp90α? and screening of 
Hsp90α inhibitors.
Haginaka, J., Kitabatake, T., Hirose, I., Matsunaga, H. 
and Moaddel, R.,




Preparation of monodisperse curcumin-imprinted 
polymer by precipitation polymerization and its ap-
plication for the extraction of curcuminoids from 
Curcuma longa L.
Kitabatake, T., Tabo, H., Matsunaga, H. and Haginaka, 
J.,




Monodisperse molecularly imprinted polymer for 
creatinine by modiﬁed precipitation polymerization 
and its application to the assays of creatinine in hu-
man serum and urine.
Miura, C., Funaya, N., Matsunaga, H. and Haginaka, 
J.,




Liquid chromatography: Chiral analysis of amino 
acids.
Haginaka, J.
Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences 




Preparation of branched cyclomaltoheptaose with 
3-O-α-L-fucopyranosyl-α-D-mannopyranose and 
changes in fucosylation of HCT116 cells treated 
with the fucose-modiﬁed cyclomaltoheptaose.
Kimura, M., Masui, Y., Shirai, Y., Honda, C., Moriwa-
ki, K., Imai, T., Takagi, U., Kiryu, T., Kiso, T., Mu-
rakami, H., Nakano, H., Kitahata, S., Miyoshi, E. and 
Tanimoto, T.,
















Improved capillary electrophoresis method for the 
analysis of carbohydrate-deficient transferrin in 
human serum, avoiding interference by comple-
ment C3.
Kuroda, Y., Hamaguchi, R., Moriyama, K., Tanimoto 
T. and Haginaka, J.,





Factors affecting the sensitivity of human-derived 
esophageal carcinoma cell lines to 5-fluorouracil 
and cisplatin.
Minegaki, T., Takara, K., Hamaguchi, R., Tsujimoto, 
M. and Nishiguchi, K.,




Prediction of the stability of imipenem in intrave-
nous mixtures.
Yoshida, M., Takasu, Y., Shimizu, K., Asahara, K. and 
Uchida, T.,





Quantitative evaluation of bitterness of H1-receptor 
antagonists and masking effect of acesulfame potas-
sium, an artiﬁcial sweetener, using a taste sensor.
Ito, M., Wada, K., Yoshida, M., Hazekawa, M., Abe, 
K., Chen, R., Habara, M., Ikezaki, H. and Uchida, T.,




Bitterness prediction of H1-antihistamines and pre-
diction of masking effects of artificial sweeteners 
using an electronic tongue.
Ito, M., Ikehama, K., Yoshida, K., Haraguchi, T., Yo-
shida, M., Wada, K. and Uchida, T.,





Evaluation of the odor of Aminoleban? EN, taste-
masked with flavoured powders, by human and 
electronic noses.
Haraguchi, T., Yoshida, M. and Uchida, T.,




Prediction of compatibility between ozagrel sodium 
preparation for injection and calcium on the basis 
of the solubility product.
Tange, M., Yoshida, M., Hazekawa, M., Haraguchi, T., 
Nakai, Y. and Uchida, T.,





Bitterness evaluation of intact and crushed Vesicare 
orally disintegrating tablets using taste sensors.
Haraguchi, T., Miyazaki, A., Yoshida, M. and Uchida, 
T.,





Evaluation of palatability of 10 commercial amlo-
dipine orally disintegrating tablets by gustatory 
sensation testing, OD-mate as a new disintegration 
apparatus and the artiﬁcial taste sensor.
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Uchida, T., Yoshida, M., Hazekawa, M., Haraguchi, T., 
Furuno, H., Teraoka, M. and Ikezaki, H.,




Comparison of the dissolution rate of ceftriaxone 
sodium preparations for injection.
Tange, M., Hattori, Y., Otsuka, M., Yoshida, M., Hagi-
naka, J. and Uchida, T.,




A novel long-acting prostacyclin agonist ?ONO-
1301? with an angiogenic effect: promoting synthe-
sis of hepatocyte growth factor and increasing cy-
clic AMP concentration via IP-receptor signaling.
Uchida, T., Hazekawa, M., Yoshida, M., Matsumoto, 
K. and Sakai, Y.,
J Pharmacol Sci. 123, 392-401 （2013）
　ONO-1301 は，IP 受容体を介した cyclic AMP
濃度の上昇と肝細胞増殖因子の生成促進作用を介
して血管新生作用を発揮することを証明した．
Quantitative evaluation of bitterness of medicines, 
Biochemical Sensors: Mimicking Gustatory and 
Olfactory Senses. 
Uchida, T. and Yoshida, M.,






















新薬と臨牀 , 62（8）, 1389-1397 （2013）



















































Baicalin pharmacokinetic proﬁle of absorption pro-
cess using novel in-vitro model: cytochrome P450 
3A4-induced Caco-2 cell monolayers combined 
with rat intestinal rinse ﬂuids.
Morisaki, T., Hou, XL., Takahashi, K. and Takahashi, 
K.,




Migration behavior of breast cancer cells in the en-
vironment of high glucose level and the role of zinc 
and its transporter.
Takatani-Nakase, T.,




















Sphingosine kinase 1 plays a role in the upregula-
tion of CD44 expression through extracellular sig-
nal-regulated kinase signaling in human colon can-
cer cells.
Kawahara, S., Otsuji, Y., Nakamura, M., Murakami, 
M., Murate, T., Matsunaga, T., Kanoh, H., Seishima, 
M., Banno, Y. and Hara, A.,




Determination of the effects of green tea extract 
and Fruit extracts on P-glycoprotein activity in 
Caco-2 cells by using a new method involving con-
focal laser scanning microscopy.
Miyauchi, S., Wakuda, H., Taki, Y., Maruyama, K., 
Kagota, S., Umegaki, K., Yamada, S. and Shinozuka, 
K.,





Abnormal amounts of intracellular calcium regula-
tory proteins in SHRSP.Z-Lepr?fa?/IzmDmcr rats 
with metabolic syndrome and cardiac dysfunction.
Kagota, S., Maruyama, K., Tada, Y., Wakuda, H., Na-
kamura, K., Kunitomo, M. and Shinozuka, K.,
Can. J. Physiol. Pharmacol., 91 （2）, 124-133 （2013） 







Chronic oxidative-nitrosative stress impairs coro-
nary vasodilation in metabolic syndrome model 
rats.
Kagota, S., Maruyama, K., Tada, Y., Fukushima, K., 
Umetani, K., Wakuda, H. and Shinozuka, K.,











Inhibitory effect of cordycepin on experimental he-
patic metastasis of B16-F0 mouse melanoma cells.
Sato, A., Yoshikawa, N., Kubo, E., Kakuda, M., Nishi-
uchi, A., Kimoto, Y., Takahashi, Y., Kagota, S., Shino-
zuka K. and Nakamura, K.,




A chemical approach to searching for bioactive in-
gredients in cigarette smoke.
Takahashi, Y., Horiyama, S., Honda, C., Suwa, K., Na-
kamura, K., Kunitomo, M., Shimma, S., Toyoda, M., 
Sato, H., Shizuma, M. and Takayama, M., 





Verification of external surface contamination of 
Japanese 5-fluorouracil vials and removal of con-
tamination by washing the vials.
Hama, K., Hashida, T. and Kataoka, K.,
Jpn. J. Pharm. Health Care Sci, 39, 451-456 （2013）
　我が国で流通する 5 － FU バイアル製剤の汚染
調査を行い，5 － FU によるバイアルの表面汚染
を確認し，その除去方法について検討した．
Microbiological challenge test of contamination 
caused by using the PhaSeal System.
Hama, K., Hashida, T. and Kataoka, K.,





Pharmacokinetically-guided chemotherapy with 
fluorouracil.
Kuwahara, A. and Sakaeda, T., 
“ Advances in Medicine and Biology, 63”, （edited by 
Leon V. Berhardt）, Nova Science Publishers, Inc., 




TNF-α -857C>T genotype is predictive of clinical 
response after treatment with definitive 5-fluoro-
uracil/cisplatin-based chemoradiotherapy in Japa-
nese patients with esophageal squamous cell carci-
noma. 
Omatsu, H., Kuwahara, A., Yamamori, M., Fujita, M., 
Okuno, T., Miki, I., Tamura, T., Nishiguchi, K., Oka-
mura, N., Nakamura, T., Azuma, T., Hirano, T., Oza-
wa, K. and Hirai, M., 




D04245_抄録.indd   55 2014/03/07   12:05:46
－57－
武庫川女子大学紀要投稿細則


























9 ．そ  の  他
　　　　　　ａ） 提出期限を過ぎた原稿は，その理由を問わず，これを受理しない．











　1） 原稿は原則として写植方式で作成する．すなわち，原稿の 1 枚がそのまま刷り上がりの 1 頁とな
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るよう，図や表，写真なども，著者自身がアレンジして，原稿の中に組み込みいれておく．
　2） 提出原稿は A4 判で作成する．
　3） 将来の完全写植式への経過処置として，当面は図や表の入るべき所を白抜きとし，図，表を別に
添付して提出することを認める．








　5） 緒言，方法，結果，考察，謝辞及び文献などの大見出しは 2 行取りとする．
　6） 原稿はワープロを用いて以下の要領で打つ．
i） 和文原稿では　人文・社会科学編の場合　　　　　　1 頁 46 字× 45 行　1 段
　  ただし，縦書きが認められた場合　　1 頁 32 字× 31 行　2 段
　自然科学編の場合　　　　　　　　　1 頁 22 字× 45 行　2 段
　 ii） 欧文原稿では　 人文・社会科学編の場合　　　　　　1 頁 96 字前後× 45 行　1 段










　3） 写真は図として取り扱い，図（写真），表にはそれぞれ番号（Fig.1，Fig.2，Table 1，Table 2 など）
と見出しを記入すること．




　　i） 原稿（写真の場合台紙）は本文と同じく A4 に合わせること．
　 ii） 図は，印刷に直接使用できるよう，白紙又は青色方眼紙に墨書きとし，文字を活字で入れる場
合は，鉛筆書きで記入すること．






















　　　 　［例］12）  Epstein，E.，Mineral Nutrition of Plant，John Wiley and Sons. Inc.，New York，
pp.187-205（1986）
　　　 　　　15）  Geddes，R.，in The Polysaccharides，ed. by Aspinall，G.O.，Academic Press，
London，vol 3，pp.283-336（1985）
　　　　　 　17）  小林　悟，実験医学，共立出版，東京，vol 1，pp.51-63（1987）







　　　　　 　2）  同上，p.121（1986）
　　　　　　 3）  高橋　進「老・荘における自然」日本倫理学会・金子武蔵編『自然倫理学的考察』以文社，
　　　　　　　   東京，pp.104-106（1979）
　　　　　　 4）  中村　元『原始仏教の思想　上』（中村　元選集第13巻），春秋社，東京，pp.254-260 （1970）
　　　　　　 5）  前掲 1），pp.225-241（1986）
4．その他
　1） 本文原稿の各頁の下，中央部に，下記の要領で頁数（仮）を書き入れること．




































16  P　Cent. 頭のみ  Cap.
14  P　Cent. 頭のみ  Cap.
12  P　Cent. 頭のみ  Cap.
10.5  P　Cent.  Boldface
09  P　並体
16  P　Cent.（頭のみ  Cap.）
14  P　Cent.（頭のみ  Cap.）











10.5  P 並体











　　　　Capital  Italic  Capital 
　　　　Small  Capital  Gothic  Italic 
　　　　Italic  Githic  Capital 
　　　　Gothic 
本文は句読点にする．
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